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The purpose of血ISpapぽ isto study on the arterial in order to keep trafic 
safety and smoothness on snowfal1 condition. The main results of出isstudy are as 
follows: 
(1) Traffic accidents in snowfall condition is more than in normal condition. 
(2) Travel speed showed a decrease of approximately 10km/h (21%) in snow 
covぽ condition.
(3) This paper showed that the policy of arteria1 in snowy regions is necess紅yto 
taking account of snowfa11 condition. 
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まず、 1 .-...， 2 月の降雪日数と冬期事故率を図 4 に示す。これをみると、 91 ・ 95~97 年の比較的
降雪日数の多い年では冬期事故率も増加している様子がうかがえる。


























































2/5 町 、 胃 置 よ
2/8 t~ 









天候 日数 平均旅行 晴天時
速度 との差
降雪 5 38.1 8.0 (17%) 
霧 43.9 2.2 (5%) 
曇天 10 45.0 1.1 (2%) 
晴天 5 46.1 
降雨 2 47.8 -1.7 (4%) 
表2 路面状態と平均旅行速度
路面状 日数 平均旅行 晴天時
態 速度 との差
積雪 8 39.2 10.3 (21 %) 
凍結 2 41.1 8.4 (17%) 
湿潤 9 46.3 3.2 (7%) 






























































4) 中村英夫，森地茂:交通安全と街づくり，勤草書房， pp.131・132，1993 
5) 寺内義典，嶋田喜昭，本多義明:沿道条件を考慮した除雪・消雪道路の選定に関する研究， 日
本雪工学会誌， 14， pp.305・312，1998 
